Eine neue Aulakochloris-Art aus del' Tropfsteinhohlc
von Abaliuet
b

~Iil zwei Abhildungen

illl Texl

Das Untersuchungsmalerial
wurde mil' von George Claus zur Verfiigung gestellL, und ich spreche ihm auch hief' meinen Dank aus,
GemiiJ.l Claus stammt das mil' zugesandte Material aus del' Tropfsteinhohle von AbaligeL. Diese Hohle befindeL sich in Ungarn, im KomiLaL
Baranya, am nordwesLlichen Rand des J\Tecsek-Gebirges, in einer Hohe
von 209,5 m tiber dem l\Ieeresspiegel am FuBe des Bodo-Berges. Das
vorherrschende Gestein del' Hohle isL KalksLein in Lamellenform, cine
Tropfsteinformation
isL verhiilLnismiiJ.lig wenig vorzufimlen. Die Hohle
ist cine "Sackhohle".
GemiiB del' VenkoviLs Einteilung del' Hohlen
kann sic unLer die "Quellenhohlen"
gereiht werden. Ein reichlich
\Vasser fiihrender Bach flieBL durch die ganze Hollie, was das Eindringen erschwert. Die Liinge des Hauptganges del' Hohle betrugL 466,8 m,
mit cineI' Hohe von 3 m und cineI' Breite von 2 m. 2 Seitengiinge
schlieJ.len sich an den Hauptgang mit einer Lunge von 40 bzw. 60 III an.
Am Ende del' Hohle befindet sich ein Sec. Die jiihrliche DurchschnittstemperaLur del' LufL ist 12,6° C. Die relaLive Luftfeuch Ligkeit ist 9/1 %.
Del' pH-WerL des Baches del' Hohle isL 6,06. Abgesehen vom Eingang
del' Hohle, isL diese vollkommen dunkel. Obige Angaben haben wir
von Gebhardt (4) genommen.
\Viihrend unserer Untersuchungen Lauchte aus den uns tibergebenen
Sammlungen Nr.42) und Nr.73) cine sehr inLeressante Algenart auf.
Diese Algenart wurde von Claus schon in seiner 1962 erschienenen
ArbeiL (2) erwiihnt, doch hatte er die taxonomische Einteilllng del' Art
noch nicht festgeslellt. Wir fanden die lang ausgedehnten, ellipsoidformigen, eine Sklllpturwand
aufweisenden, 130-150 [L langen und
1) i\1ikrobiologisches
InsLitut del' Eolvos-Lorand-UniversiUil,
Budapesl,
i\Iuzeum koriit /•.
2) Das Sammlungsmalerial
Nr. /, isl cine Abschabung del' Kalksleinformation Bagolyvar, 50 m yom Eingang del' Hohle.
3) Das Sammlungsmaterial
Nr. 7 ist cine Ahschabung del' Kalksleinformation "Elefant", 200-220 m yom Eingang del' Hohle.
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fL breiten Zellen einzeln illl Untersuchungsmateria!. Del' Band del' Zellen ist abgerundet
(s. ALb. 1). In Seitenansicht sind die gezackten
Hippen entlung del' Liinge del' Zellen, die voneinunder ungefiihr 3 fL enUel'llt sind, gut sichtLur.
Zwischen den Hippen befinden sich seichte
Fmchen.
2/[ Hippen
Lefinden sich auf del' OLer!liiche
del' Zelle, welche 2,3 !L hoch sind, und 9-11 Zacken
sind dumuf zu finden. Auf den einzelnen Zacken
sind 8-12 kleine Linien zu sehen, die parallel
mit del' Liingsachse del' Zacken lauren. GemiiB
Pascher (5; Seite 133): ,,13ei manchen Formen
scheint es sich nicht um einfache Dellen zu handeln. Zwischen 2 henachburten
Dellen ist die
trennende :\lembranleiste nach llCiden Sci ten hin
pUJ'Ullel WI' Oberflilche del' Delle schienenurtig
verLreiteL. Die Dellen sind daher nach vOl'lle zu
cineI' etwas kleineren OfTnung verengt: sic stellen
gewissermaBen Kilmmerchen dar. Diese SkulptUl'
sieht del' :\Iembranskulptm
gewisser Diatomeen
auffallend iihnlich." Daher ist die Behauptung von Claus Lezliglich
del' Art (2; Seite 207): "Schliel.\lich muB libel' cine den Diatomeae
wahrscheinlich
nahestehende
Gestalt berichtet werden", sicherlich
begrlindeL.
Vom Ende del' Zelle aus gesehen, ist diese abgeI'Undet; die beschrieLenen 2/[ Rippen erscheinen in radialen, vom ,\littelpunkt des Kreises
ausgehenden Linien (Abb.2). In den zwischen den einzelnen H.ippen
befindlichen Furchen gibt es gar keine Kontmen. Die Wand del' Zelle
ist hart, steiL \Viihrend seiner Untersuchungen hat Claus auch festgestellt, daB, wenn er die Zellen mit konzcntrierter Salzsiiure, Salpetersiime oder Essigsilure behandclte, uuf diesen gar keine Verilnderung zu
entdecken war. Auch wir kamen w dern gleichen Ergebnis; was
beweist, daB die Zellenwand stark verkieselt ist. GemiiJ3 Pascher
(5; Seite 516) ist das Genus A lllakochloris folgendermaBen charakterisieI't: "lV!embran derb, mancbmal leich I, rotlich vedaI'bt und verkieselt. "
\Vir konnten leider wilhrend unserer Untersuchungen
die Gestalt
del' Chromatophoren
sowie das Heservematerial
del' Zel1en nicht
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Abb. 2. A ulakochloris clausiana nov. spec.

beobachten. Auch konnLen wir die Verrnehrung del' Zellen nichL sehen.
GerniiB del' Beschreibung von Claus fand er in seinen Sammlungen
Nr.!! und Nr.7 (2) sieben Exemplare diesel' AlgenarL. In seiner Arbeit
stellt Claus femeI' fesL, daB er cine ganz kleine Amahl diesel' AlgenarL
schon wiihrend seiner friiheren Samrnlungen (1955) in del' BaradlaHollie von Aggtelek vorfand. (Die Baradla-Hohle
befindeL sich irn
Norden Ungams, in den KomiLaLen Gomol' und AballjLorna, im sogenannten Gomor-Torna-Karst.
Die Liinge del' Hohle beLriigL 22 km;
zwei kleine Bache, del' "Styx" und del' ,,1\cheron", nieBen durch die
H ohle. Abgesehen von ihrem Eingang, isL die Hohle vollkommen
dunkel. Auch diese Hohle isL cine Tropfsteinhohle
[so Claus '1].)
Jedoch fand Claus ein Algenexernplar allch in del' B6ke- Hohle, welches
dem in del' AbaligeLer Hohle gefundenen iihnlich war. (Die B6ke-Hohle
befindeL sich in del' Nachbarschaft
del' vorhin genannten BaradlaH ohle, vom Aggteleker Eingang del' letzteren ungefiihr 4 km enLfernL.
Auch durch diese nieBt ein Bach. Die Liinge del' lIollie ist 9,75 km.
Sic ist vollkommen dunkel, cine TropfsLeinhohle [so Claus 3].)
'Vir stellten wiihrend unserer Untersuchungen
fest, daB die obengenannLe Alge zum Genlls A IIla!cochloris del' Plelll'ochloridaceae
Familie del' Klasse Heterokontae,
Stamm Chrysophyta, gehorL. Beziiglich des Genus A Illakochloris siehe Pascher (5; Seite 515). Bisher
waren drei Arten des Genus A IIla!cochloris bekannL: 1. .A IIla/wchloris
areolata Pasch. 2. A lllakochioris reticillata Pasch. Beide charakterisieren die "seichten, von Pol zu Pol ziehenden Liingsrinnen del' Haut
d ltrch QllerleisLen gekammert" (s. Pascher 5; SeiLe 517). Ferner 3. A Illakochloris striata Pasch. Bei diesel' findet man gerniiB Paschel' (5;
SeiLe 517) "zwischen den Liingsrippen keine Querleisten, keine Kiimrnerung del' Liingsrinnen, einfache Liingsrippen" VOl'. Die Exemplare
von Abaliget sLehen del' A Illakochloris-striata-Art
nahe, da bei jenen
auch keine Kammem in den Liingsrinnen zu finden sind. Einige ihrer
Eigenschaften jedoch unterscheiden sich von denen del' A IIla/wchloris
striata, zum Beispiel in ihren Massen. (Bei diesel' ist die Zelle hochstens
12 iL lang und 9 iL breit, die Exemplare von Abaliget sind 130-150 iL
lang und 30-40 i.L breiL) Die Allla!cochloris striata hat femeI' einfache
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I...iingsl'ippcn, wiihl'end das Excmplar
von Abaligct
gczackte
Rippen
aufweist. Es sind 9 odeI' 11 Zucken zu sehen, und in den Zacken kann
man 8-12 dtinne pal'allelc
Linien cnLdecken.
Daher kann man die
Excmplul'c
von AbaligcL nicht zu A ulakochloris striata ziihlcn, sondern
diesc mtissen als cine eigenc Art betrachtet
werdcn, welche wir nach
dem SammIeI' und ersLen Beschreihcl'
diesel' Art, George Chus, miL
dem Namen A ulakochloris clausiana bczeichnen.
Dic Bcschreihung
diesel' Art ist clie folgende:

A ULA](OCIILOJUS

CLA US/ANA

nov. sp.

Cellulae solilariae, e lalere valde longe elliplicae, apicibus rotundatis,
X 30-/,0 fL, cos tis :!4 longitudinalibus
margine crenulatis ornalae,
ex apice circulares, costis iisdelll :!!, ex centro circuli radialiler abeunLibus;
costis 2,3 fL altis, arcubus 9-11 crenulatis, in arcubus omnibus lineolis 8-1:!,
seipsis axique arcuum parallele dispositis instructis; campis intercoslalibus
tenuibus, cca 3 fL latis, sculptura nulla; pariete duro, rigido, valde silicoso,
pel' aciduIll concenlraLissiIllum
acelicum, nilricum hydrochloricunl\'e
illllllutato; forma chromatophorum,
nutrimentis
repositis propagationeque
incognilae. A specibus aliis generum rnensuris sculplurisque
nova dilTert.
Hololypus: .Il ulakochloris clausiana nov. spec. locum typicurn in cavel'lla
Abaligetiensi tenet.
'l'ypus: Figurae nos lrae 1 el 2.
130-150

ZUSA:\DIENFASSUl\'G
Unter dem von George Claus in del' Abaligeter
Hohle gesammelten
:\Ialerlal wurde eine interessanle
neue Chrysophyla,
eine verkieselle A.ulakochloris-Art gefunden. Zu Ehren des Samrnlers erhielt diese Art den Namen
A. clausiana nov. sp. Diese Art und ihr Erscheinen werden hier besprochen.
ABSTHAC'l'
In the material collected
gary) an inleresting,
new,
was found. The new species
nov. sp. and ils description

by George Claus in lhe Cave of Abaliget (HunChrysophyta,
a silicified Aulakochloris species
was named in honor of its colleclor A. clausiuna
and occurrance in the Hungarian caves is given.
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